





















（Description of the Peace 
Studies Program）
２．調査方法について





（The Period of Consolidation）
５．1959年～1965年：不安定期
（The Period of Uncertainty）
（以上，次号（2））
６．1965年～1970年：再建期
（The Period of Rebuilding）
７．未来への提言







ディーター）教授が1971年に執筆した報告書“Educational and Career 
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（interdisciplinary study on the problems 




























のかどうか（whether the program’s early 




















することに重きを置く（more emphasis on 
social science and communications theory 
approaches to conflict resolution, public 
















































































いる『平和学研究所紀要』（the Bulletin of 















に関心を示す傾向（some tendency among 





























chances for reconciliation, intercultural 
understanding and mutual helpfulness 










ピレーションやチャレンジの源（a source of 














ない考えを持つ源として（as the source of 
many provocative liberal, humanistic and 










































































（ １ 名 ）， プ リ ン ス ト ン 大 学（Princeton 
University）（１名），プリンストン大学神

































extent is your present occupation a result 






























































と す る 時，「 文 明 の 哲 学（Philosophy of 
Civilization）」（15名），「平和の基本哲学
（Basic Philosophy of Peace）」（14名），そ
して「平和創造の原理と手続き（Principles 
and Procedures of Peacemaking）」（13
名）という科目群を履修している学生た
ち の 数 は，「 国 際 関 係 論（International 
Relations）」（６名），「永続的平和のため
の 基 礎（Bases of Enduring Peace）」（ ５
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